Aspects of Li 理 -How Tao Yuanming 陶淵明, Wei Yingwu 韋應物 and Bo Juyi 白居易 Dealt with the Conflicts of values- by 土谷 彰男
一言
二
陶
淵
明
三
韋
應
物
四
白
居
易
五
結
語
一
言
い
か
な
る
「
詩
人
」
も
「
士
人
」
で
あ
る
宿
命
を
背
負
い
な
が
ら
、
そ
の
大
多
數
の
士
人
は
官
界
で
辛
酸
を
な
め
る
こ
と
に
な
る
。
士
人
は
、
整
然
と
序
列
さ
れ
た
頂
點
に
向
か
っ
て
え
ず
榮
を
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
疑
い
得
な
い
對
是
で
あ
っ
た
官
界
の
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
列
か
ら

	し
た
士
人
に
は
、
現
世
の
桎
梏
か
ら
自
由
と
な
る
機
會
が
與
え
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
士
人
が
詩
作
に
お
い
て
、
桎
梏
を

れ
た
心
境
を
、
お
の
れ
の
言
に
よ
っ
て
べ
た
と
き
、
そ
の
自
由
な
抒
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
陶
淵
明
、
韋
應
物
、
白
居
易
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
歌
に
見
え
る
詩

理
を
踏
ま
え
て
、
世
俗
を
支
配
す
る
「
是
非
」
、
あ
る
い
は
「
得
失
」
な
ど
と
い
っ
た
價
値
の
對
立
に
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人
が
價
値
對
立
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
か
考
察
す
る
（
１
）。
そ
の
際
の
眼
點
は
、
彼
ら
な
り
の
問
題
解
決
の

の
中
に
は
た
ら
い
た
「
理
」
の
役
如
何
で
あ
る
。
二
陶
淵
明
生
と
死
の
根
源
な
對
立
を
基
點
と
し
て
、
死
の
側
面
か
ら
現
世
に
生
き
る
人
と
そ
の
營
爲
を
詠
み
ん
だ
陶
淵
明
の
作
の
ひ
と
つ
に
、
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「
理
」
の
相
「
是
非
」
の
價
値
對
立
に
お
け
る
陶
淵
明
、
韋
應
物
、
白
居
易
の
同
土
谷
彰
男
「
挽
歌
詩
」
三
首
（
卷
四
）
が
げ
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
も
「
有
生
必
有
死
」
（
其
一
）
は
、
「
得
失
」
「
是
非
」
と
い
っ
た
價
値
の
對
立
（
２
）に
つ
い
て
の
、
淵
明
の
態
度
が
、
集

に
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
挽
歌
詩
（
其
三
）
有
生
必
有
死
生
有
れ
ば
必
ず
死
有
り
早
非
命
促
早
は
命
の
促 ち
ぢま
れ
る
に
非
ず
昨
同
爲
人
昨

同
に
人
と
爲
れ
る
に
今
旦
在
鬼

今
旦
鬼
に
在
り
魂
氣
散
何
之
魂
氣
は
散
じ
て
何
く
に
か
之
く
枯
形
寄
空
木
枯
形
は
空
木
に
寄
る
嬌
兒
索
父
啼
嬌
兒
父
を
索
め
て
啼
き
良
友
撫
我
哭
良
友
我
を
撫
し
て
哭
す
得
失
不
復
知
得
失
復
た
知
ら
ず
是
非
安
能
覺
是
非
安
く
ん
ぞ
能
く
覺
ら
ん
千
秋
萬
後
千
秋
	
の
後
誰
知
榮
與
辱
誰
か
知
る
榮
と
辱
と
を
但
恨
在
世
時
但
だ
恨
む
世
に
在
り
し
時
飮
酒
不
得
足
飮
酒
の
足
る
を
得
ざ
る
を
幼
子
を
殘
し
て

く
な
っ
た
と
さ
れ
る
淵
明
が
み
ず
か
ら
に
捧
げ
る
こ
の
挽
歌
詩
は
、
頭
第
一
句
「
生
有
れ
ば
必
ず
死
有
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
有
限
な
る
生
の
樣
相
を
死
の
側
面
か
ら
き
こ
す
こ
と
に
始
ま
る
。
「
得 、
失 、
復
た
知
ら
ず
、
是 、
非 、
安
ん
ぞ
能
く
覺
ら
ん
」
（
第
五
聯
）、
「
誰
か
榮 、
と
辱 、
と
を
知
ら
ん
」
（
第
六
聯
・
第
十
二
句
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
得 、
」
と
「
失 、
」
と
の
對
立
、
「
是 、
」
と
「
非 、
」
と
の
對
立
、
お
よ
び
「
榮 、
」
と
「
辱 、
」
と
の
對
立
と
い
っ
た
、
人
事
に
ま
つ
わ
る
正
負
の
價
値
對
立
を
そ
れ
ぞ
れ
げ
る
。
淵
明
は
、
こ
れ
ら
價
値
對
立
に
ど
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
否
定
詞
や
反
語
表
現
が
繰
り
さ
れ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
「
得
失
」
「
是
非
」
「
榮
辱
」
と
い
っ
た
價
値
の
對
立
が
い
ず
れ
も
、
淵
明
の
關
知
す
る
對
象
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
め
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
淵
明
は
、
世
俗
を
支
配
す
る
價
値
の
對
立
に
對
し
、
そ
れ
に
關
與
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
回
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
態
度
が
、
飮
酒
と
い
う
行
爲
を
提
と
し
て
り
立
つ
こ
と
に
目
し
た
い
（
３
）。
「
但
だ
恨
む
世
に
在
り
し
時
、
酒
を
飮
む
こ
と
足
る
を
得
ざ
る
を
」
（
第
七
聯
）
と
い
う
よ
う
に
、
飮
酒
の
側
に
徹
底
し
て
立
つ
こ
と
で
、
す
べ
て
の
世
俗
價
値
に
對
す
る
飮
酒
の
優
位
性
を
誇
示
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
俗
價
値
の
對
立
そ
「
理
」
の
相
（
土
谷
）
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の
も
の
を
無
效
に
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
４
）。
ま
た
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
詩
が
自
分
自
身
へ
の
挽
歌
詩
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
死
と
い
う
別
格
の
立
場
か
ら
、
い
わ
ば
超
越
な
點
に
據
っ
て
現
世
に
言
で
き
る
、
特


な
圖
（
５
）を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
現
世
の
個
別
事
件
の
制
を
超
越
し
た
、
淵
明
の
一
般
か
つ
原
理
な
處
世
態
度
の
表
明
と
看
做
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
飮
酒
を
	機
と
し
て
價
値
對
立
の
議
論
を
持
ち
出
し
、
飮
酒
の

對
肯
定
を
し
て
、
世
俗
な
價
値
の
對
立
そ
の
も
の
を
無
效
に
し
、
超
越
し
よ
う
と
す
る
淵
明
の
は
、
の
「
飮
酒
」
詩
（
卷
三
）
に
も
、
繰
り
し
て
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
價
値
對
立
の
う
ち
、
特
に
「
是
非
」
に
目
し
て
み
る
と （６
）、
「
飮
酒
」
詩
で
は
さ
ら
に
、
價
値
の
對
立
が
そ
も
そ
も
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
飮
酒
」
詩
の
う
ち
か
ら
「
行
止
千
端
」
（
其
六
）
を
見
て
み
る
。
飮
酒
詩
（
其
六
）
行
止
千
萬
端
行
止
千
端
誰
知
非
與
是
誰
か
知
る
非
と
是
と
を
是
非
苟
相
形
是
非
苟
も
相
い
形 あら
わる
れ
ば
雷
同
共
譽
毀
雷
同
し
て
共
に
毀
せ
ん
三
季
多
此
事
三
季
此
の
事
多
し
士
似
不
爾
士
の
み
爾 し
から
ざ
る
が
似
し
咄
咄
俗
中
愚
咄
咄
た
り
俗
中
の
愚
且
當
從
綺
且
く
當
に
綺
に
從
う
べ
し

四
句
は
、
「
出
處

の
絲
口
は
數
え
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
『

い
』（
非
）
と
『
正
し
い
』（
是
）
と
に
斷
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
一
旦
、
是
と
非
と
に
分
け
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
俗
人
は
そ
れ
に
付
和
雷
同
し
て
、
み
な
毀
襃
貶
を
し
は
じ
め
る
の
だ
」
と
い
う
。
「
是
」
と
「
非
」
と
は
、
本
來
誰
に
も
斷
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
に
、
「
是
」
か
、
ま
た
は
「
非
」
か
、
と
い
っ
た
固
定
し
た
價
値
念
が
、
世
俗
の
中
で
、
し
か
も
淵
明
と
は
く
關
わ
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
形
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
淵
明
は
、
「
咄
咄
た
り
俗
中
の
愚
」
と
罵
倒
し
、
そ
の
よ
う
な
況
か
ら
、
 山
四
!（
"

、
公
、
綺
里 、
季
ら
）
を
手
本
に
目
立
て
て
、
身
を
こ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
是
非
」
と
い
っ
た
價
値
の
對
立
は
、
淵
明
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
世
俗
の
#

念
と
し
て
、
す
で
に
固
定
し
た
も
の
と
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
固
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
一
集
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定
し
た
對
立
で
あ
る
以
上
、
淵
明
は
そ
れ
ら
に
對
し
て
無
用
の
抵
抗
を
試
み
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
關
知
せ
ず
、
と
い
う
回
の
勢
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
さ
き
に
「
挽
歌
詩
」
で
み
た
「
得
失
」
「
是
非
」「
榮
辱
」
と
い
っ
た
對
立
も
、
淵
明
に
お
い
て
は
、
す
で
に
意
味
も
な
く
固
定
さ
れ
た
對
立
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
看
做
せ
よ
う
。
そ
の
う
え
で
、
世
俗
價
値
の
超
越
を
題
と
す
る
こ
れ
ら
「
挽
歌
詩
」
「
飮
酒
」
詩
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
議
論
の
提
と
し
て
飮
酒
を
話
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
重
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
陶
淵
明
に
お
い
て
、
飮
酒
と
い
う
行
爲
は
、
す
で
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
對
立
に
は
關
與
し
な
い
こ
と
へ
の
擔
保
と
な
っ
て
い
る
と
看
做
せ
る
の
で
あ
る
。
三
韋
應
物
「
陶
韋
」
と
稱
さ
れ
る
韋
應
物
の
詩
歌
に
も
、
こ
の
よ
う
な
、「
是
非
」
な
ど
の
價
値
に
關
わ
る
議
論
を
展
開
す
る
、
	理
な
表
現
を
含
む
詩
篇
が
見
え
る
。
こ
の
	
、
理 、
性 、
の
共
有
は
、
韋
應
物
と
陶
淵
明
の
文
學
の

同
を
考
察
す
る
上
で
、
特
に
兩
と
も
に
自
然
詩
の
系
譜
に

な
る
詩
人
と
し
て
共
項
が
指
摘
さ
れ
る
だ
け
に
、
い
っ
そ
う
重
な
點
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、
陶
淵
明
に
お
け
る
價
値
對
立
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
淵
明
に
お
い
て
は
、
價
値
の
對
立
は
す
で
に
世
俗
の
中
で
儼
然
と
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
價
値
對
立
に
は
あ
え
て
關
知
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
飮
酒
が
そ
の
擔
保
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確

し
て
き
た
。
同
じ
よ
う
に
、
「
是
」
と
「
非
」
と
の
對
立
に
つ
い
て
、
韋
應
物
の
場
合
を
見
て
み
る
（
７
）。
彼
が
蘇
州
刺
史
で
あ
っ
た
と
き
の
作
で
あ
る
「
郡
齋
雨
中
與
文
士
燕
集
」
詩
（
卷
一
）
に
は
、
の
よ
う
に
あ
る
。
郡
齋
雨
中
與
文
士
燕
集
兵
衞
森
畫
戟
兵
衞
畫
戟
森
た
り
宴
寢
凝
香
宴
寢
香
を
凝
ら
す
上
風
雨
至
上
風
雨
至
り
逍
遙
池
閣
涼
逍
遙
と
し
て
池
閣
は
涼
し
煩
痾

散
煩
痾
ご
ろ
散
し
嘉
復
滿
堂
嘉

復
た
堂
に
滿
つ
自
慚
居
處
崇
自
ら
慚
ず
居
處
の
崇
き
を
未
覩
斯
民
康
未
だ
覩
ず
斯
の
民
の
康
か
な
る
を
理
會
是
非

理
の
會
す
れ
ば
是
非
は
り
性
形
迹

性
の
す
れ
ば
形
迹
は
る
鮮
肥
屬
時
禁
鮮
肥
屬 た
また
ま
時
禁
「
理
」
の
相
（
土
谷
）
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蔬
果
幸
見
嘗
蔬
果
幸
い
に
嘗
め
ら
る
俯
飮
一
杯
酒
俯
し
て
飮
む
一
杯
の
酒
仰
聆
金
玉
章
仰
ぎ
て
聆
く
金
玉
の
章
歡
體
自
輕
は
び
て
體
自
ら
輕
く
意
欲
凌
風

意
は
風
を
凌
ぎ
て
け
ん
と
欲
す
中
文
史
中
文
史
ん
な
り
羣
今
汪
洋
郡

今
汪
洋
た
り
方
知
大
地
方
に
知
る
大
の
地
豈
曰
財
賦
疆
豈
に
財
賦
の
疆
と
曰
ん
や
中
	の
詩
人
で
あ
る
韋
應
物
に
至
っ
て
、
「
是
非
」
を
捉
え
る
態
度
は
變
質
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
陶
淵
明
に
あ
っ
て
は
、
對
立
す
る
價
値
を
乘
り
越
え
よ
う
と
も
、
余
り
に
も
牢
固
と
し
て
乘
り
越
え
が
た
い
ゆ
え
に
、
飮
酒
に
よ
る
酩
酊
へ
と
韜
晦
す
る
一

の
流
れ
が
あ
っ
た
。
一
方
で
韋
應
物
は
、
同
じ
飮
酒
（
「
燕
集
」
）
を
況
と
し
な
が
ら
も
（
８
）、
「
理
の
會
す
れ
ば
是
非
は
り
、
性
の
す
れ
ば
形
跡
は
る
」
（
第
五
聯
）、
「
俯
し
て
飮
む
一
杯
の
酒
、
仰
ぎ
て
聆
く
金
玉
の
章
」
（
第
七
聯
）、
「
は
び
て
體
自
ら
輕
く
、
意
は
風
を
凌
ぎ
て

け
ん
と
欲
す
」
（
第
八
聯
）
と
い
う
よ
う
に
、
飮
酒
と
い
う
行
爲
、
お
よ
び
價
値
對
立
に
つ
い
て
の
言
は
、
そ
れ
ぞ
れ
話
柄
の
一
端
と
し
て
か
れ
る
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
特
に
飮
酒
に
つ
い
て
は
、
ま
る
で
點

の
よ
う
に
、
飮
酒
の
風
景
や
感
を
べ
る
の
み
で
あ
り
、
陶
淵
明
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
飮
酒
を
格
別
の
地
位
に
据
え
て
、
こ
こ
を
提
に
、
對
價
値
の
相
對
、
あ
る
い
は
韜
晦
を
試
み
る
よ
う
な
態
度
は
、
こ
こ
に
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
韋
應
物
は
「
理
の
會
す
れ
ば
是
非
は
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
是
と
非
と
の
に
蟠
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
對
立
す
る
價
値
を
却
（
「

（
９
）」
）
し
よ
う
と
す
る
。
陶
淵
明
が
回
し
た
價
値
對
立
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
韋
應
物
は
、
價
値
對
立
を
回
す
る
こ
と
な
く
、
「
理
」
を
核
心
と
す
る
識
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
を
は
か
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
理
の
會
す
れ
ば
」
と
い
う
提
條
件
の
も
と
に
、
價
値
對
立
に
關
わ
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
是
非
」
に
對
す
る
對
處
の
變
は
、
是
非
を
捉
え
る
そ
の
識
方
法
の
變
と
對
應
す
る
も
の
で
あ
る
。
韋
應
物
と
「
是
非
」
と
の
關
わ
り
を
示
す
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
「
答
令
狐
侍
」
詩
（
卷
五
）
を
見
て
み
る
。
答
令
狐
侍

一
凶
迺
一
吉
一
凶
迺
ち
一
吉
一
是
復
一
非
一
是
復
た
一
非
中
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孰
能
斯
理
孰
か
能
く
斯
の
理
を
れ
ん
亮
在
識
其

亮
に
其
の
を
識
る
に
在
り
三
黜
故
無
慍
三
黜
故 こと
さ
らに
慍
む
無
く
ん
ば
高
賢
當
庶
幾
高
賢
當
に
庶 し
よ幾 き
す
べ
し
但
以
親
交
戀
但
だ
親
交
を
以
て
戀
う
る
も
容

希
容
と
し
て
希 の
ぞみ
し
況
昔
別
離
久
況
ん
や
昔
別
離
し
て
久
し
く
倶
忻
守
歸
倶
に
守
よ
り
歸
る
を
忻
ぶ
を
や
宴
方
陪
廁
宴
方 わず
かに
陪
廁
せ
し
も
山
川
又
乖
	
山
川
又
た
乖
	せ
り

門

霧
わ
れ
は

門
に
霧
を
し
峽
路
凌
磯
き
み
は
峽
路
に
磯
を
凌
ぐ
同
會
在
京
國
同
に
會
す
る
は
京
國
に
在
ら
ん
相
涕
沾
衣
相
い
み
て
涕
衣
を
沾
す
明
時
重
才
明
時
才
を
重
ん
じ
當
復
列


當
に
復
た

に
列
す
べ
し
白
玉
雖
塵
垢
白
玉
塵
垢
せ
ら
る
る
と
雖
も
拂
拭
光
輝
拂
拭
す
れ
ば
た
光
輝
あ
ら
ん
陶
淵
明
で
は
、
是
非
そ
の
も
の
は
す
で
に
固
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
「
是
」
と
「
非
」
と
に
分
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な


の
價
値
念
に
は
關
わ
ろ
う
と
し
な
い
の
が
彼
の
態
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
對
し
て
、
韋
應
物
で
は
、
も
は
や
「
是
」
と
「
非
」
と
が
す
で
に
固
定
し
得
な
い
も
の
に
變
質
し
て
い
る
こ
と
が
、
ま
ず
意
さ
れ
る
。
頭
・
第
一
句
「
一
是
復
た
一
非
」
と
い
う
よ
う
に
、
對
立
す
る
價
値
は
常
に
轉
倒
す
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
價
値
の
轉
倒
は
、
價
値
そ
の
も
の
は
固
定
し
た
も
の
で
な
く
、
常
に
流
動
す
る
も
の
と
し
て
、
韋
應
物
が
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
價
値
は
常
に
流
動
し
轉
倒
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
識
は
、
こ
の
ほ
か
の
詩
篇
に
も
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
至
柔
反
堅
柔
に
至
ら
ば
反
り
て
堅
を
す

安
可
恆


安
く
ん
ぞ
恆
な
る
べ
け
ん
（「
酬
韓
質
舟
行
阻
凍
」
卷
五
）
至
損
當
受

損
に
至
ら
ば
當
に
を
受
く
べ
く

必
生

に
し
め
ば
必
ず
を
生
ぜ
ん
（「
登
高
洛
作
」
卷
七
）
「
理
」
の
相
（
土
谷
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「
柔
」
は
「
堅
」
に
、「
損
」
は
「
」
に
と
、
い
ず
れ
も
が
固
定
す
る
こ
と
な
く
流
動
し
、
一
方
が
常
に
も
う
一
方
へ
轉
倒
す
る
こ
と
を

べ
て
い
る
の
が
め
ら
れ
る
。
固
定
さ
れ
ず
流
動
す
る
可
能
性
を
含
ん
だ
價
値
の
對
立
を
正
し
く

識
す
る
方
法
と
し
て
、
韋
應
物
は
「
理
」
を
提
す
る
の
で
あ
る
。
「
答
令
狐
侍
」
詩
に
、
「
一
是
復
た
一
非
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
是
」
と
「
非
」
と
が
相
互
に
容
易
に
轉
倒
し
て
し
ま
う
こ
と
を
べ
た
後
、
「
誰
か
能
く
斯
の
理
を
れ
ん
、
亮
に
其
の
を
識
る
に
在
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
是
と
非
と
の
轉
倒
は
れ
ら
れ
な
い
	理
な
の
で
あ
っ
て
、
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
「
理
」
を
踏
ま
え
て
「
」
（
本
質
）
を
識
別
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
轉
倒
す
る
價
値
の
對
立
を
理
に
よ
っ
て
捕
捉
し
よ
う
と
す
る
自
覺
は
、
陶
淵
明
と
比
較
し
て
み
る
と
、
「
是
非
」
そ
の
も
の
の
有
り
樣
が
、
固
定
さ
れ
た
も
の
か
ら
流
動
す
る
も
の
へ
と
變
質
し
て
い
る
こ
と
と
同
時
に
、
	理
に
よ
っ
て
對
立
の
根
底
に
あ
る
本
質
を

識
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
お
い
て
も
、
價
値
對
立
を

け
て
あ
え
て
關
わ
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
陶
淵
明
と
に
す
る
も
の
と
看
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
う
い
っ
た
價
値
對
立
の
議
論
は
、
淵
明
の
場
合
、
飮
酒
を
擔
保
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
應
物
の
場
合
は
、
理
に
よ
っ
て
價
値
對
象
を
捕
捉
す
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ば
理
知
に
價
値
の
對
立
を
克
す
る
方
法
を
見
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
飮
酒
」
を
も
は
や
必
と
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
是
非
の
對
立
が
理
知
に
解
決
さ
れ
る
方
法
が
拓
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
き
に
見
た
「
郡
齋
雨
中
與
文
士
燕
集
」
詩
で
は
、
飮
酒
も
理
も
そ
れ
そ
れ
が
詩
中
で
話
柄
の
一
部
と
し
て
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
「
答
令
狐
侍
」
詩
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
は
や
飮
酒
の
行
爲
そ
の
も
の
を
必
と
し
な
く
な
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
い
ま
、
韋
應
物
に
見
ら
れ
る
「
理
」
を
見
て
き
た
が
、
陶
淵
明
に
お
け
る
「
理
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
「
雜
詩
」
十
二
首
（
卷
四
）
か
ら
「
代
本
非
」
（
其
八
）
を
見
て
み
る
。
雜
詩
（
其
八
）
代
本
非

代
は
本
よ
り
み
に
非
ず
業
在
田
桑
業
と
す
る
は
田
桑
に
在
り
躬
親
未
曾
替
躬 み
親 みず
から
未
だ
曾
て
替
ら
ざ
る
に
餒
常
糟
糠

か
ん餒 だ
い
常
に
糟
糠
（
粗
）
た
り
豈
期
滿
腹
豈
に
期
せ
ん
滿
腹
を
ぐ
る
を
中
國
詩
文
論
叢
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但
願
粳
糧
但
だ
願
う
粳
糧
に
き
御
足
大
布
を
御 ふ
せぐ
に
大
布
足
り

以
應
陽

そ

ち
以
て
陽 な
つに
應
ぜ
ん
こ
と
を
正
爾
不
能
得
正
に
爾 し
かる
こ
と
を
得
る
能
わ
ず
哀
哉
亦
可
傷
哀
し
い
哉
亦
た
傷
む
べ
し
人
皆
盡
宜
人
皆
な
盡
く
宜
し
き
を
る
も
拙
生
失
其
方
拙
生
其
の
方 み
ちを
失
う
理
也
可
奈
何
理
や
奈
何
す
べ
き
且
爲
陶
一
觴
且 しば
らく
爲
に
一
觴
を
陶 た
のし
ま
ん
淵
明
は
、
さ
と
え
に
耐
え
か
ね
て
悲
	の
聲
を
漏
ら
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
淵
明
自
身
の
窮

は
對
比
に
か
れ
る
。
「
人
皆
盡
く
宜
し
き
を
る
も
、
拙
生
其
の
方
を
失
う
」
（
第
六
聯
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
宜
し
き
を
」
た
他
と
「
（
榮
の
）
方
（
方
）
を
失
っ
た
」
自
己
の
立
場
を
對
比
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
と
自
己
と
が
「
得
失
」
と
い
う
對
立
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
「
失
」
の
側
に
身
を
置
く
淵
明
は
、
結
果
を
測
り
が
た
い
利
得
失
に
あ
っ
て
、
「
理
や
奈
何
す
べ
き
、
且
く
爲
に
一
觴
を
陶
し
ま
ん
」
（
第
七
聯
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
理
」
を
人
に
超
越
し
た
、
奈
何
い
か
ん
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
と
め
、
か
く
し
て
「
理
」
に
訴
え
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
、
代
わ
り
に
飮
酒
に
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
得
失
」
と
い
っ
た
價
値
對
立
を
「
理
」
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
は
ぜ
ず
、
そ
う
い
っ
た
對
立
を
に
し
て
、
飮
酒
を
擔
保
と
し
て
關
與
し
よ
う
と
し
な
い
こ
の
よ
う
な
淵
明
の
態
度
は
、
す
で
に
「
挽
歌
詩
」
や
「
飮
酒
」
詩
に
見
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
確
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
陶
淵
明
の
と
對
照
な
が
韋
應
物
に
見
ら
れ
る
。
「
九
日
上
作
寄
崔

倬
二
季
端
繋
」
詩
（
卷
二
）
を
見
て
み
る
。
九
日
上
作
寄
崔

倬
二
季
端
繋
淒
淒
感
時

淒
淒
と
し
て
時
に
感
じ

臨



と
し
て

に
臨
む
嶺
明
秋
嶺
秋
明
る
く
高
天
澄
遙
滓
高
天
遙
滓
澄
む
川
流
愈

川
く
し
て
流
れ
愈
い
よ
く
霜
交
物
初
委
霜
交
り
て
物
初
め
て
委 お
つ
林
索
已
空
林

索
と
し
て
已
に
空
し
く
晨
禽
 飆
!
晨
禽
飆
を
 え
て
!つ
時
"乃
盈
泛
時
"
乃
ち
泛
に
盈
ち
濁
醪
自
爲
美
濁
醪
自
ら
美
と
爲
す
良
#雖
可
$
良
#
$む
べ
し
と
雖
も
「
理
」
の
%相
（
土
谷
）
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殷
念
在
之
子
殷
念
す
る
は
之
の
子
に
在
り
人
生
不
自
省
人
生
ま
れ
て
自
ら
省
み
ざ
れ
ば
營
欲
無
已
營
と
欲
と
に
已
む
こ
と
無
か
ら
ん
孰
能
同
一

孰
か
能
く
同
に
一
し
陶
然
冥
斯
理
陶
然
と
し
て
斯
の
理
を
冥 さ
とら
ん
水
の
ほ
と
り
、
時
の
變
を
目
の
當
た
り
に
し
、
悲
愁
の
る
季
に
あ
っ
て
そ
の
感
を
	べ
る
。
こ
の
よ
う
な
感
を
支
え
る
の
が
、
詩
中
に
散
見
さ
れ
る
「
時

」
や
「
濁
醪
」
と
い
っ
た
、
陶
淵
明
を
襲
う
措
辭
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
「
一
」
や
「
陶
然
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
陶
淵
明
の
色
が
濃
く
窺
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
孰
か
能
く
同
に
一
し
、
陶
然
と
し
て
斯
の
理
を
冥 さ
と
ら
ん
」
（
第
八
聯
）
と
あ
る
よ
う
に
、
「
理
」
を
見
つ
め
る
こ
と
に
當
っ
て
、
飮
酒
と
い
う
行
爲
が
不
可
缺
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
陶
淵
明
の
影
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
淵
明
が
「
理
や
奈
何
す
べ
き
、
且
く
爲
に
一
觴
を
陶 た
のし
ま
ん
」
と
、
飮
酒
を
擔
保
と
し
て
「
理
」
に
關
わ
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
一
方
で
、
韋
應
物
は
「
陶
然
と
し
て
斯
の
理
を
冥 さ
とら
ん
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
理
」
を
捕
捉
可
能
の
對
象
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
「
理
」
を
も
っ
て
積
極
に
「
營
欲
」
を
解
こ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
が
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
「
陶
」
字
の
使
わ
れ
方
が
淵
明
と
な
る
こ
と
に
意
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
の
「
陶
」
は
、
兩
い
ず
れ
も
「
陶
醉
」
「
陶
然
」
の
意
で
あ
り
、
對
象
に
向
か
っ
て
正
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
陶
淵
明
の
場
合
、
「
一
觴
を
陶
し
む
」
と
い
う
よ
う
に
、
飮
酒
の
行
爲
に
陶
醉
・
酩
酊
を
結
び
付
け
、
そ
の
分
、
理
と
關
わ
る
態
度
と
は
一
線
を
畫
そ
う
と
す
る
立
場
が
く
示
さ
れ
る
。
一
方
、
韋
應
物
の
場
合
は
、「
同
に
一
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
陶
然
」
た
る
心
境
の
も
と
に
「
理
を
知
り
た
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
陶
然
」
を
機
と
し
て
さ
ら
に
、
「
理
」
を
積
極
に
捕
捉
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
陶
淵
明
の
影
を
受
け
な
が
ら
、
「
理
」
に
對
す
る
こ
の
よ
う
な
變
容
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
陶
淵
明
と
韋
應
物
の
影
關
係
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
點
で
あ
る
と
考
え
れ
ら
れ
る
。
相
對
す
る
價
値
に
對
し
て
、
陶
淵
明
と
韋
應
物
の
兩
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
陶
淵
明
に
あ
っ
て
は
、
對
立
す
る
價
値
そ
の
も
の
は
、
世
俗
の
中
で
儼
然
と
し
て
固
定
さ
れ
た
、
い
わ
ば
否
定
し
が
た
い


念
と
し
て
示
さ
れ
、
そ
れ
に
對
し
て
は
、
飮
酒
の
行
爲
を
擔
保
と
し
て
關
知
し
な
い
態
度
を
取
る
と
い
う
、
い
わ
ば
極
な
抵
抗
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
韋
應
物
に
あ
っ
て
は
、
對
立
す
る
か
に
見
え
る
價
値
は
中
國
詩
文
論
叢
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常
に
轉
倒
す
る
可
能
性
を
帶
び
た
、
流
動
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
價
値
對
立
に
對
し
て
は
、
對
立
の
根
底
に
潛
む
「
理
」
を
捕
捉
し
、
そ
の
「
理
」
を
踏
ま
え
て
對
象
の
識
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
理
知
に
對
處
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
「
飮
酒
」
の
擔
保
は
「
理
」
に
よ
っ
て
乘
り
越
え
ら
れ
て
お
り
、
世
俗
を
支
配
す
る
價
値
の
對
立
に
、
も
は
や
背
を
向
け
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
三
白
居
易
と
こ
ろ
で
白
居
易
に
は
陶
淵
明
の
詩
に
倣
う
「
效
陶
潛
體
詩
」
十
六
首
（
卷
五
）
が
あ
る
。
淵
明
の
生
き
ざ
ま
へ
の
思
に
も
と
づ
き
、
飮
酒
に
よ
る
酩
酊
が
も
た
ら
す
憂
や
快
樂
と
い
っ
た
感
覺
を
旋
律
に
し
て
、
飮
酒
の
快
樂
が

に
貫
か
れ
て
い
る
。
陶
淵
明
「
飮
酒
」
詩
で
は
、
飮
酒
と
い
う
行
爲
を
	提
と
し
て

理
言
辭
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
白
居
易
の
も
の
に
も
、
陶
淵
明
と
同
樣
に
、
價
値
の
對
立
に
つ
い
て
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
發
好
容
一

好
容
發
し
再
開
愁
眉
再

愁
眉
開
く

四
五



四
五

酣
暢
入
四
肢
酣
暢
四
肢
に
入
る
忽
然
我
物
忽
然
と
し
て
我
と
物
と
を
れ
誰
復
分
是
非
誰
か
復
た
是
と
非
と
を
分
た
ん
（
其
四
）
一
杯
復
兩
杯
一
杯
復
た
兩
杯
多
不
三
四
多
き
も
三
四
を
ぎ
ず
便
得
心
中

便
ち
心
中
の
を
得
れ
ば
盡
身
外
事
盡
く
る
身
外
の
事
更
復
一
杯
更
に
復
た
一
杯
を
い
れ
ば
陶
然
萬
累
陶
然
と
し
て
累
を
る
（
其
五
）
歸
來
五
柳
下
歸
り
來
る
五
柳
の
下
以
酒
眞
た
酒
を
以
て
眞
を
う
人
榮
與
利
人

榮
と
利
と
擺
如
泥
塵
擺
し
て
泥
塵
の
如
し
（
其
十
二
）
彼
憂
而
此
樂
彼
（
屈
）
憂
に
し
て
此
れ
（
劉
伶
）
樂
な
り
理
甚
分
明
理
は
甚
だ
分
明
た
り
願
君
且
飮
酒
願
く
は
君
且
く
飮
酒
せ
ん
勿
思
身
後
名
身
後
の
名
を
思
う
こ
と
勿
れ
（
其
十
三
）
「
理
」
の
相
（
土
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貴
賤
與
貧
富
貴
賤
と
貧
富
と
高
下
雖
有
殊
高
下
殊
な
る
有
り
と
雖
も
憂
樂
與
利

憂
樂
と
利
と
彼
此
不
相
踰
彼
此
相
い
踰
え
ず
是
以
人
觀
是
を
以
て
人
ず
萬
同
一



同
一
の
な
り
と
但
未
知
生
死
但
だ
未
だ
生
死
を
知
ら
ず
負
兩
何
如
負
兩
つ
な
が
ら
何
如
遲
疑
未
知
	
遲
疑
未
だ
知
ら
ざ
る
の
	に
且
以
酒
爲


且
く
酒
を
以
て

と
爲
さ
ん
（
其
十
五
）
其
十
二
「
歸
り
來
る
五
柳
の
下
、
た
酒
を
以
て
眞
を
う
、
人
	
榮
と
利
と
、
擺
し
て
泥
塵
の
如
し
」
は
、
白
居
易
が
見
た
陶
淵
明
像
の
ひ
と
こ
ま
で
あ
る
。
飮
酒
に
よ
る
保
身
を
肯
定
し
、
飮
酒
に
よ
っ
て
「
榮
利
」
が
「
泥
塵
」
と
同
じ
、
無
價
値
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
、
陶
淵
明
に
向
か
う
ま
な
ざ
し
か
ら
、
白
居
易
は
、
名
利
に
こ
だ
わ
ら
な
い
境
地
を
、
己
れ
の
も
の
に
し
た
い
と
願
し
て
い
た
こ
と
が
、
ま
ず
め
ら
れ
る
。
そ
の
陶
淵
明
は
名
利
が
死
後
に
は
無
價
値
と
な
る
こ
と
を
繰
り
し
て
言
う
一
方
、
白
居
易
も
、
其
十
三
で
は
故
事
を
引
き
な
が
ら
、
名
利
の
無
價
値
を
言
う
。
野
に
下
り
な
が
ら
「
憂
」
「
樂
」
を
て
た
二
人
の
士
人
、
す
な
わ
ち
憂
國
の
忠
臣
で
あ
る
屈
原
と
、
竹
林
七
賢
の
一
人
で
あ
る
劉
伶
の
生
き
ざ
ま
を
喩
え
と
し
て
、
白
居
易
は
、
飮
酒
の
快
樂
を
對
に
肯
定
す
る
側
に
身
を
置
く
。
こ
こ
で
い
う
「
理
」
は
、
「
願
く
は
君
且
く
飮
酒
せ
ん
」
と
、「
憂
樂
」
の
對
立
に
お
い
て
飮
酒
の
優
位
性
を
示
す
と
同
時
に
、
飮
酒
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
快
樂
が

對
是
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
意
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
白
居
易
は
、
陶
淵
明
と
同
じ
よ
う
に
、
飮
酒
の
優
位
性
を
提
に
し
て
、
世
俗
に
對
に
存
在
す
る
價
値
對
立
そ
の
も
の
を
、
自
己
の
飮
酒
と
い
う
行
爲
に
よ
っ
て
相
對
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
く
檢
討
し
て
み
る
と
、
價
値
對
立
へ
の
關
わ
り
方
に
お
い
て
、
陶
淵
明
と
の
差
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
陶
淵
明
は
、
「
生
」
と
「
死
」
の
境
界
を
重
す
る
。
そ
し
て
「
是
非
」「
得
失
」「
榮
辱
」
と
い
っ
た
樣
々
な
價
値
對
立
を
、
生

に
の
み
固
有
の
桎
梏
と
し
て
「
生
」
の
世
界
に
歸
屬
さ
せ
、
死
後
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
價
値
の
對
立
は
い
ず
れ
も
何
ら
意
味
を
持
た
な
い
も
の
と
す
る
。
第
二
「
挽
歌
詩
」
な
ど
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
一
方
、
白
居
易
は
、
自
己
の
「
」
と
「
外
」
と
の
境
界
を
重
す
る
。
そ
し
て
價
値
對
立
を
、
自
己
の
外
に
押
し
や
る
の
で
あ
る
。
其
四
に
は
「
忽
然
と
し
て
我 、
と
物 、
と
を
れ
、
誰
か
復
た
是 、
と
非 、
と
を
分
中
國
詩
文
論
叢
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た
ん
」
と
い
う
よ
う
に
、
飮
酒
に
よ
っ
て
「
物
と
我
」
が
散
し
た

長
に
は
、
ま
た
「
是
と
非
」
と
い
っ
た
對
立
も
分
別
さ
れ
な
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
物
」
と
「
我
」
の
對
立
を
言
う
と
こ
ろ
か
ら
、
自
己
の
「
外
」
と
「

」
の
對
立
へ
の
自
覺
が
め
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
ま
た
其
五
に
も
繰
り
し
て
「
便
ち
心 、
中 、
の
を
得
れ
ば
、
盡
く
	る
身 、
外 、
の
事
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
己
の

（
「
心
中
」
）
と
外
（
「
身
外
」
）
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
心
中
」
に
は
「
を
得
」
た
一
方
で
、
「
身
外
」
に
は
、
そ
の
容
が
其
四
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
榮
利
」「
是
非
」
と
い
っ
た
世
俗
の
係
累
を
盡
く
	れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
飮
酒
に
よ
っ
て
、

は
「
」
に
滿
た
さ
れ
、
外
は
價
値
對
立
が
、
こ
こ
で
は
	却
の
對
象
と
し
て
、

て
置
か
れ
て
い
る
と
看
做
せ
よ
う
。
自
己
の
外
に
價
値
對
立
を
置
く
こ
と
は
ま
た
、
價
値
の
對
立
そ
の
も
の
を
直
し
識
す
る
機
と
な
る
。
其
十
三
で
は
、
故
事
に
よ
っ
て
屈
原
と
劉
伶
の
二
を
比
較
し
、
「
憂
樂
」
の
差
を
示
す
。
其
十
五
で
は
、「
南
巷
の
貴
人
」「
北
里
の
士
」「
東
の
富
」「
西
舍
の
貧
」
と
い
っ
た
、
人
物
の
屬
性
と
實
際
の
價
値
と
が
轉
倒
す
る
比
喩
に
よ
っ
て
、「
貴
賤
」「
貧
富
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
差
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
、「
憂
樂
」「
利
」
の
實
相
を
正
確
に
識
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
故
事
や
比
喩
と
い
っ
た
、
現
實
を
寫
し
出
す
鏡
面
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
價
値
對
立
を
そ
れ
と
し
て
ま
ず
自
己
の
外

に
置
き
、
そ
う
し
て
そ
れ
ら
價
値
對
立
の
實
相
や
本
質
を
識
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
陶
淵
明
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
死
後
に
無
意
味
な
價
値
は
生
に
あ
っ
て
も
無
意
味
で
あ
る
と
い
っ
た
論
法
は
、
こ
こ
に
は
も
は
や
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
白
居
易
の
方
法
を
も
っ
て
し
て
も
、
自
己
そ
の
も
の
が
立
脚
す
る
「
生
」
と
「
死
」
の
對
立
は
、
奈
何
と
も
し
が
た
く
儼
然
と
し
て
存
在
す
る
。
其
十
五
に
は
ま
た
「
但
だ
未
だ
生
死
を
知
ら
ず
、
負
兩
つ
な
が
ら
何
如
」
と
い
う
よ
う
に
、
生
死
の
對
立
は
乘
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
且
く
酒
を
以
て
と
爲
さ
ん
」
と
い
い
、
飮
酒
の
對
な
快
樂
を
擔
保
と
し
、
生
死
の
問
題
を
ひ
と
ま
ず
上
げ
に
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
陶
淵
明
は
、「
榮
辱
」「
是
非
」
な
ど
の
價
値
の
對
立
を
、
飮
酒
の
行
爲
を
擔
保
と
し
て
上
げ
し
た
一
方
で
、
白
居
易
は
、
そ
れ
ら
價
値
の
對
立
を
自
己
の
外
に
置
い
て
乘
り
越
え
て
み
せ
た
も
の
の
、
し
か
し
そ
の
對
立
の
根
本
に
あ
る
「
生
死
」
の
對
立
に
行
き
く
と
き
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
飮
酒
に
よ
る
快
樂
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
白
居
易
に
お
い
て
、「
理
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
陶
淵
明
に
お
い
て
は
、
「
雜
詩
」
に
「
理
や
奈
何
す
べ
き
、
且
く
爲
に
一
觴
を
陶
し
ま
ん
」
と
い
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
理
」
の
相
（
土
谷
）
221
「
理
」
は
、
世
俗
を
支
配
し
て
い
る
原
理
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
淵
明
は
「
理
」
に
訴
え
る
の
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
對
立
す
る
價
値
を
け
て
あ
え
て
關
わ
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
韋
應
物
に
お
い
て
は
、
「
九
日
上
作
寄
崔

倬
二
季
端
繋
」
詩
に
「
孰
か
能
く
同
に
一
し
、
陶
然
と
し
て
斯
の
理
を
冥
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
理
」
は
、
己
れ
と
共
有
で
き
る
、
續
し
た
根
本
原
理
と
し
て
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
應
物
は
、
そ
う
い
っ
た
「
理
」
に
よ
っ
て
、
對
立
す
る
價
値
の
根
底
に
あ
る
本
質
を
捕
捉
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
「
理
」
そ
の
も
の
が
識
の
對
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
理
」
を
も
っ
て
價
値
對
立
に
當
た
ろ
う
と
す
る
、
そ
の
方
法
に
い
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
白
居
易
は
、
「
理
」
に
自
分
の
	得
す
る
解
釋
を
持
ち

み
、
「
理
」
を
自
分
の
味
方
に
付
け
る
。
其
十
三
に
「
彼
憂
に
し
て
此
れ
樂
な
り
、
理
は
甚
だ
分
明
た
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
屈
原
を
典
型
と
す
る
他
事
の
憂
煩
と
、
劉
伶
を
典
型
と
す
る
飮
酒
の
快
樂
の
、
二
つ
の
相
を
、
「

信
に
獨
善
た
り
、
志
竟
に
何
を
か
さ
ん
や
」（
第
五
聯
）
と
い
う
よ
う
に
、「
濟
」
と
相
對
す
る
「
獨
善
」
を
そ
の
理
に
据
え
て
、
飮
酒
の
快
樂
を
對
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
飮
酒
を
肯
定
す
る
便
法
と
し
て
の
「
理
」
の
識
と
活
用
を
基
地
と
し
て
、
飮
酒
の
行
爲
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
白
居
易
に
お
い
て
、
飮
酒
が
直
接
に
作
用
す
る
の
は
、
然
た
る
境
地
を
呼
び

む
こ
と
に
あ
っ
た
。
自
己
の

に
「
自
」
を
得
た
と
き
、
價
値
對
立
が
自
己
の
外
に
て
置
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
陶
淵
明
に
お
い
て
は
、
飮
酒
を
提
と
し
て
價
値
對
立
を
乘
り
越
え
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
な
が
ら
堅
固
と
し
て
乘
り
越
え
が
た
い
價
値
對
立
に
、
淵
明
は
超
克
す
る
す
べ
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
韋
應
物
に
お
い
て
は
、
飮
酒
に
直
接
に
は
依
ら
ず
に
、
「
理
」
の
捕
捉
を
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
乘
り
越
え
ら
れ
て
い
た
。
價
値
對
立
の
超
克
に
お
い
て
、
「
理
」
を
捕
捉
す
る
こ
と
が
そ
の
武
の
ひ
と
つ
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
白
居
易
は
、
對
立
價
値
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
を
果
た
せ
な
か
っ
た
陶
淵
明
と
は
明
ら
か
に
相
す
る
點
が
め
ら
れ
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
超
克
す
る
方
法
に
お
い
て
、
韋
應
物
が
「
理
」
を
も
っ
て
す
る
の
に
對
し
、
白
居
易
に
至
っ
て
は
、
「
理
」
を
も
は
や
必
と
は
せ
ず
、
自
己
に
在
す
る
「
」
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
意
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
韋
應
物
が
「
理
の
會
す
れ
ば
是
非
は
り
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
、
「
是
非
」
の
價
値
對
立
に
お
い
て
、
端
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
居
易
に
お
い
て
、
「
是
非
」
の
對
立
は
「
」
に
よ
っ
て
、
の
よ
う
に
乘
り
越
え
ら
れ
て
い
る
。
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身

、
四
支
身
す
れ
ば
四
支
を
れ
心

、
是 、
非 、
心
す
れ
ば
是
非
を
る


、
又


、
に
た
る
に
又
た
を
れ
不
知
吾
是
誰
知
ら
ず
吾
是
れ
誰
な
る
か
を
（
卷
六
「
隱
几
」）
彼
此
各
自 、

、
彼
此
各
お
の
自
ら
す
れ
ば
不
知
誰
是 、
非 、
知
ら
ず
誰
か
是
非
な
る
を
（
卷
八
「
晏
」）
樂
雖
不
同
樂
し
む

同
じ
か
ら
ざ
る
と
雖
も
同
歸

、
其
宜
同
に
歸
り
て
其
の
宜
し
き
に
す
不
以
彼
易
此
彼
を
以
て
此
を
易
え
ず
況
論
是 、
與
非 、
況
や
是
と
非
と
を
論
ぜ
ん
や（
卷
二
九
「
詠
樂
」）
足

、
已
履
足
す
れ
ば
已
に
履
を
れ
身

、
已
衣
身
す
れ
ば
已
に
衣
を
る
況
我
心
又

、
況
や
我
が
心
又
た
す
る
を
や

是 、
與
非 、
ね
て
是
と
非
と
を
る
三

、
今
爲
一
三

今
一
と
爲
る
怡
怡
復
熙
熙
怡
怡
と
し
て
復
た
熙
熙
た
り
（
卷
二
九
「
三


	友
」）
ま
た
一
方
「
閑
」
に
つ
い
て
も
、

の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
身
外
無
羈
束
身
外
羈
束
無
く
心
中
少
是 、
非 、
心
中
是
非
少
な
し
（
卷
二
五
「

、
出
」）
是 、
非 、
愛
惡
銷
停
盡
是
非
愛
惡
銷
停
す
る
こ
と
盡
く
唯
寄
空
身
在
世

唯
だ
空
身
を
寄
せ
て
世
に
在
り
（
卷
三
七
「

、
居
」）
「
閑
」
は
、
白
居
易
が
指
向
す
る
意
境
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。「
」
が
自
己
の

に
求
め
る
自
足
で
あ
れ
ば
、
一
方
で
「
閑
」
は
、
自
己
の
外
に
求
め
る
安
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
）。
價
値
の
對
立
を
乘
り
越
え
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
、
こ
う
い
っ
た
自
己
に
求
め
る
「
閑
」
の
意
境
に
よ
っ
て
、
現
世
の
桎
梏
を
超
克
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
）。
し
か
し
な
が
ら
唯
一
超
克
し
え
な
い
「
生
死
」
の
對
立
に
お
い
て
は
、
白
居
易
は
ま
た
、
よ
り
「
閑
」
に
、
そ
し
て
よ
り
「
」
と
な
る
こ
と
で
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
た
、
そ
れ
が
年
の
閑
詩
に
す
る
詩
の
多
作
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
）。
「
理
」
の
相
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五
結
語
「
是
非
」
を
中
心
と
し
た
對
立
す
る
價
値
の
超
克
を
、「
理
」
を
め
ぐ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人
の
態
度
に
目
し
つ
つ
考
察
し
た
。
こ
こ
で
は
、
價
値
對
立
の
超
克
を
「
飮
酒
」「
理
」「
」
か
ら
ま
と
め
る
。
價
値
對
立
に
向
か
お
う
と
す
る
と
き
、
飮
酒
が
ひ
と
つ
の
機
と
な
る
。
陶
淵
明
に
お
い
て
は
、
價
値
對
立
の
對
存
在
を
、
飮
酒
の
行
爲
に
よ
っ
て
相
對
し
、
さ
ら
に
飮
酒
の
優
位
性
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
對
立
す
る
價
値
を
無
效
に
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
世
俗
を
支
配
す
る
對
立
價
値
そ
れ
自
體
が
、
い
わ
ば

	

念
と
し
て
、
固
定
し
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
抵
抗
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
淵
明
は
そ
れ
に
關
與
す
る
こ
と
を
回
し
た
の
で
あ
る
。價
値
對
立
を
無
效
に
す
る
方
法
と
し
て
の
飮
酒
の
行
爲
は
、
韋
應
物
に
至
っ
て
影
を
潛
め
る
。
飮
酒
に
よ
ら
ず
、
「
理
」
を
げ
、
己
れ
に
續
す
る
も
の
と
し
て
價
値
對
立
を
捉
え
よ
う
と
す
る
よ
う
に
、
變

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
價
値
の
對
立
は
流
動
で
あ
り
、
把
握
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
底
す
る
根
本
原
理
を
見
据
え
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
理
」
に
よ
る
價
値
對
立
の
超
克
は
白
居
易
に
至
っ
て
、
自
己
に

在
す
る
「
」
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
た
。
自
己
の

に
は
自
足
自

の
境
地
を
き
、
價
値
對
立
を
自
己
の
外
に
押
し
や
る
。
こ
こ
に
お
い
て
飮
酒
は
自
の
念
が
促
さ
れ
る
機
の
ひ
と
つ
に
し
か
ぎ
な
く
な
る
。
「
生
死
」
の
根
本
對
立
に
む
か
う
と
き
、
白
居
易
は
な
お
も
「
閑
」
に
よ
っ
て
乘
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。（
釋
）
（
１
）
陶
淵
明
お
よ
び
白
居
易
の
詩
歌
に
み
ら
れ
る
理
性
に
つ
い
て
の
先
論
は
の
り
で
あ
る
。
松
浦
友
久
「
陶
淵
明
理
解
の
た
め
に
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
―
詩

理
」（『
六
學
學
會
報
』
第
一
集
、
一
九
九
九
）
、
ま
た
、
松
浦
友
久
「
白
居
易
に
お
け
る
陶
淵
明
―
詩

理
性
の
繼
承
を
中
心
に
―
」（
上
、
下
）（『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
五
、
六
集
、
一
九
八
六
、
一
九
八
七
）
。
本
稿
で
い
う
詩

理
、
あ
る
い
は
詩
歌
の
理
性
は
、
こ
れ
ら
先
論
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
さ
ら
に
、
價
値
對
立
と
い
う
點
か
ら
、
陶
淵
明
か
ら
影
を
受
け
、
ま
た
白
居
易
に
影
を
與
え
た
韋
應
物
を
、
あ
ら
た
に
加
え
て
考
察
す
る
。
な
お
、
底
本
と
し
て
、
陶
淵
明
に
つ
い
て
は
、
陶
『
陶

先
生
集
』
、
韋
應
物
に
つ
い
て
は
、
陶
･
王
友
『
韋
應
物
集
校
』
（
上
古
出
版
、
一
九
九
八
）
、
白
居
易
に
つ
い
て
は
、
 學
頡
『
白
居
易
集
』
を
用
い
、
宜
校
勘
を
付
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
２
）
陶
淵
明
に
は
、
本
稿
で
言
!す
る
「
得
失
」「
是
非
」「
榮
辱
」
の
ほ
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
一
集
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か
に
、「
貞
脆
」「

」（
い
ず
れ
も
「
榮
木
」
卷
一
）、
お
よ
び
「
」
「
」
（
「

、
不
至
、

、
亦
易
來
」
、
「
命
子
」
卷
一
）
、
「
善
惡
」
（
「
形
影
」
卷
二
、
ま
た
「
飮
酒
」
卷
三
）
「
老
少
」
「
賢
愚
」
（
い
ず
れ
も
「
形
影
」
卷
二
）
、
「
窮
」
（
「
和
張
常
侍
」
卷
二
、
ま
た
「
詠
貧
士
」
卷
四
）、「
衰
榮
」「
窮
」（
い
ず
れ
も
「
飮
酒
」
卷
三
）、「
	衰
」
（
「
雜
詩
」
卷
四
）
「
貧
富
」
（
「
詠
貧
士
」
卷
四
）
、
「

負
」
（
「
讀
山

經
」
卷
四
）
、
「
美
惡
」
（
「
感
士
不
賦
」
卷
五
）
、
が
見
ら
れ
、
ま
た
「
是
非
」
に
つ
い
て
は
、「
覺
今
是
而
昨
非
」（「
歸
去
來
兮
辭
」
卷
五
）
が
見
ら
れ
る
。
ほ
か
に
も
、
「
形
影
」
の
序
文
に
「
貴 、
賤 、
賢 、
愚 、
、
莫
不
營
營
以
惜
生
、
斯
甚
惑
焉
」
と
あ
る
。
（
３
）
飮
酒
に
よ
る
相
對
に
つ
い
て
は
、
松
浦
友
久
「
白
居
易
に
お
け
る
陶
淵
明
―
詩

理
性
の
繼
承
を
中
心
に
―
」
（
上
）
（
『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
五
、
一
九
八
六
）
に
見
え
る
。
（
４
）
こ
れ
は
、
飮
酒
の
行
爲
か
ら
價
値
の
對
立
と
の
關
わ
り
か
ら
み
た
場
合
で
あ
る
。
本
詩
に
王
世
貞
が
「
云
『
但
恨
在
世
時
、
飮
酒
不
得
足
』
非
牽
障
語
、
第
乘
謔
云
耳
」（『
陶

先
生
集
』
卷
四
「
挽
歌
詩
」
引
王
世
貞
）
と
す
る
よ
う
に
、
價
値
對
立
が
儼
然
と
し
て
存
在
す
る
現
世
に
立
っ
て
見
れ
ば
、
飮
酒
と
い
う
行
爲
は
「
諧
謔
」
、
さ
ら
に
は
「
韜
晦
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
５
）
王
世
貞
「
陶
士
自
祭
預
挽
、
超
人
累
」
（

書
）
と
あ
る
。
ま
た
陶
淵
明
は
、「
身
名
亦
盡
、
念
之
五
熱
」（「
形
影
」
卷
二
）、
「
吁
嗟
身
後
名
、
於
我


」（「
怨
詩
楚
示

治
中
」
卷
二
）、
「
去
去
百
年
外
、
身
名
同
翳
如
」
（
「
和
劉
柴
桑
」
卷
二
）
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
生
の
立
場
に
あ
っ
て
も
、
現
世
の
名
聲
・
名
 と
い
っ
た
も
の
が
死
後
、
な
ん
ら
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
を
繰
り
!し
言
う
。
（
６
）
な
お
、
"（
２
）
に
#げ
た
も
の
の
う
ち
、
「
老
少
」
「
賢
愚
」
は
「
老
少
同
一
死
、
賢
愚
無
復
數
」（「
形
影
」
卷
二
）
と
い
う
よ
う
に
、
死
を
に
し
て
は
ぞ
れ
ぞ
れ
に
差
$が
な
い
こ
と
を
い
い
、
「
衰
榮
」
は
「
衰
榮
無
定
在
、
彼
此
更
共
之
」（「
飮
酒
」
卷
三
）、
ま
た
「
	衰
」
は
「
榮
%
&久
居
、
	衰
不
可
量
」（「
雜
詩
」
卷
四
）
と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
本
來
は
定
ま
っ
た
形
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
い
い
、
「
窮
」
は
「
不
委
窮
、
素
'深
可
惜
」
（
「
飮
酒
」
卷
三
）
と
い
う
よ
う
に
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
衰
榮
」
「
窮
」
は
、
そ
の
詩
題
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
飮
酒
と
關
(
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
７
）
韋
應
物
詩
に
見
え
る
價
値
對
立
は
、「
是
非
」
の
ほ
か
に
も
、「
貞
脆
」
（「
擬
古
詩
」
卷
一
）、「
工
拙
」（「
秋
集
罷
)
*中
作
+獻
壽
春
公
黎
公
」
卷
二
）、「
識
」
と
「
昧
機
」（「
寄
柳
州
韓
司
,中
」
卷
三
）「
榮
辱
」
（「
答
庫
部
韓
,中
」
卷
五
）
が
あ
る
。
（
８
）
陶
淵
明
と
韋
應
物
の
飮
酒
に
つ
い
て
は
、
赤
井
-久
「
白
居
易
と
韋
應
物
に
見
る
『
閑
居
』」（『
國
學
院
雜
誌
』、
一
九
九
四
）。
（
９
）
四
部
備
.本
『
韋
江
州
集
』
は
「
/」
に
作
る
。
（
10）
白
居
易
の
閑
0の
意
味
に
つ
い
て
は
、
松
浦
友
久
「
白
居
易
に
お
け
る
『
0』
の
意
味
」
（
『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
十
一
集
、
一
九
九
二
）
、
「
理
」
の
1相
（
土
谷
）
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ま
た
、
埋
田
重
夫
「
白
居
易
の
閑
詩
―
詩
人
に
復
元
力
を
與
え
る
も
の
―
」『
白
居
易
究
座
』
第
二
卷
、
一
九
九
三
）。
（
11）
白
居
易
の
閑
詩
に
お
け
る
理
性
に
つ
い
て
は
、
松
浦
友
久
「
松
浦
友
久
「
白
居
易
に
お
け
る
陶
淵
明
―
詩

理
性
の
繼
承
を
中
心
に
―
」
（
下
）（『
中
國
詩
文
論
叢
』
六
集
、
一
九
八
七
）。
（
12）
白
居
易
の
年
に
お
け
る
閑
詩
の
多
作
に
つ
い
て
は
、

	埋
田
論
文
參
照
。
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
一
集
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